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つの値段はいくらでしょう。                    |
この問題に対して,ある児童は,次のように板書した。











































































の等号「=」 についての吟味から得られたものである。一方,我々 は,通常,等号「=」 で示され
る関係を「等しい」(もしくは「相等しい」)といった自然言語で表現する。一般に,相等性は,
「量もしくは数に関する二つの経験間に相違のないことを洞祭する意識。あるいは量ないし数一般




AIalsterdaln is he capittt of the Nehcrlallds.
あるいは,
The capittt Of hc Neherlands is Amstcrdam.
すなわち,“is"が,数学的表記としての等号「=」 と同様に用いられており,その「左辺」と「右
辺」に「同じもの (the salnc tting)Jが置かれているわけである。さらに,“is"によって結ばれる
別の仕方として,次のような例があげられる ;
So∝ates ls a man.
あるいは,
Apcs Υe mammals.
前者の場合 Socrttcs∈malaを意味 しているのに対 して,後者の場合 Apes⊂manamЛsを意味 してい
る。
こうした状況は, 日本語においても同様に生じるのである。例えば, 4+3=7に対して,「よ
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The puttosc Of this paper is to resPOnd to the fo■owing calch proble■1: how wc construct a framework for
students'conceptual change of the cqual symbol in school lnatllcmatics
ln conclusion,we consttuct such a fl・amework as follows:
(1)eVOluiOn ofthc dcinition oftlle equ』symbOli
(2)chalage Oftlle ObiectS COnnected by hc cqual symbol
(3)a smdCnt's“equalitytt which evaluates the equal symbol
ln omer to draw this conclusion,the rcscalch is conducted as fol10wsi flrst, discussing r/f¢¢?IP,ッοじα力
'and´
力¢
θοJrヶォαθヶテοη of rnathematical■otation in students'knowing about the equal symbol,and then conttiving “ι?′αJr,ッ
′
,
which is a student's naive conception that expands general concept of equahtyi sccond, for the relation of hese
cateBo?es,he dei?tion of tlle cqual symbol ellolves with charages of the obieCtS Connected by he equal symbol as a
tuming pOint,and a student's ``cqualityH is set up as evaluation to accept such a dcinition
Finally,some epistemological obstacles related to students'kno、ving about he equal symbol expcctcd in present
elementary mathematics in Japan are illustratcd.
